











Prospect for improving wages and working conditions
of employees who are sixty  years old and older
―Focusing on steel industry―
西　尾　　功
While economically active population has declined rapidly, the 
employment rate of elderly peoples of both men and women has been rising, 
which supported the recovery of Japanese economy. The productivity of 
the Japanese economy is stagnant, and wages and working condition of 
employees, who are 60 years old and older, should be improved and their 
motivation for work should be enhanced, while　expectation for such labor 
force is rising. It is not fine to kick out experienced and capable workers into 
low-wage and precarious employment because of the 60-year-old retirement 
system. But full-fledged review of employment up to the age of 65 is 
necessary.  In the early 2000’s, employment protection of old worker was said 
to have reduced employment opportunities for young people. But, at present 
and in the coming decades, employment of young workers and that of elderly 
workers seems to be complementary. Therefore, extension of retirement age 
to 65 years old, will not deprive young workers of their employment.
Isao Nishio

























全産業における 60歳代前半層の労働者 鉄鋼業における 60歳前半層の労働者
一人当たり給与 労働者数 一人当たり給与 労働者数
2013年 398,800 344,000 2013年 407,000 12,380
2018年 278,200 305,000 2018年 237,000 5,230















































れない。 同時に、既に 65歳定年を実現している企業や、61歳から 65歳の
間で、選択できる選択定年制を実現している企業に注目すべきである。 
60歳で定年退職した後の再雇用制度を持つ企業と、60歳を超える定年制























































2018年の賃金構造基本調査では 59歳から 60歳の賃金低下率が 58.9％と
なっている。高年齢者雇用継続給付によって、58.9％ +15.0％＝ 73.9.％の月
定賃金が確保される。




賃金の低下率 支給率 賃金の低下率 支給率
75％以上 0.00％ 67.5％ 7.26％
74.5％ 0.44％ 67.0％ 7.80％
74.0％ 0.88％ 66.5％ 8.35％
73.5％ 1.33％ 66.0％ 8.91％
73.0％ 1.79％ 65.5％ 9.48％
72.5％ 2.25％ 65.0％ 10.05％
72.0％ 2.72％ 64.5％ 10.64％
71.5％ 3.20％ 64.0％ 11.23％
71.0％ 3.68％ 63.5％ 11.84％
70.5％ 4.17％ 63.0％ 12.45％
70.0％ 4.67％ 62.5％ 13.07％
69.5％ 5.17％ 62.0％ 13.70％
69.0％ 5.68％ 61.5％ 14.35％
















・　リフレッシュ休暇制度を 35年か 40年新設してほしい。 
65歳定年になった後の賃金に対する疑問、65歳まで 3交替制で働くこと













































































































































































係数 標準誤差 Wald 自由度 有意確率 オッズ比
組合員平均勤続 .139 .081 2.940 1 .086 1.149
組合員平均年齢 .112 .067 2.812 1 .094 1.119
交替制採用比率 4.328 1.288 11.295 1 .001 75.822
技能職比率 －1.009 .865 1.362 1 .243 .364
新卒あり .024 .519 .002 1 .963 1.024
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係数 標準誤差 t値 有意確率 許容度 VIF
（定数） －5.008 16.151 -.310 .758
関連会社での雇用者数 2.202 .139 15.802 .000 .966 1.035
組合員平均年齢 .064 .439 .147 .884 .861 1.161
組合員平均勤続 .827 .427 1.938 .057 .885 1.130
組合員平均扶養人数 －2.264 2.945 -.769 .445 .941 1.063
※新卒あり －.149 2.527 -.059 .953 .967 1.034





係数 標準誤差 t値 有意確率 許容度 VIF
（定数） －6.832 15.915 －.429 .669 .974 1.027
関連会社での雇用者数 2.215 .136 16.231 .000 .846 1.183
組合員平均年齢 .153 .436 .351 .726 .808 1.238
組合員平均勤続 .610 .439 1.389 .170 .939 1.065
組合員平均扶養人数 －2.016 2.898 －.695 .489 .881 1.135






係数 標準誤差 t 値 有意確率 許容度 VIF
（定数） －6.201 23.779 -.261 .795
関連会社での雇用者数 1.840 .304 6.054 .000 .236 4.241
交替制勤務者数 .007 .005 1.367 .178 .209 4.777
組合員平均年齢 .301 .680 .442 .660 .687 1.455
組合員平均勤続 .196 .641 .306 .761 .543 1.842
組合員平均扶養人数 －2.221 3.585 -.619 .539 .870 1.149
賃金格差 －.493 11.510 -.043 .966 .838 1.193
被説明変数　就労希望者数　サンプル数　56　　自由度調整済決定係数　0.802







係数 標準誤差 t 値 有意確率 許容度 VIF
（定数） 8.803 12.844 .685 .495
組合員 60歳平均年齢 －.009 .350 -.026 .980 .714 1.401
組合員 60歳平均勤続 －.073 .354 -.207 .836 .676 1.479
関連会社での雇用者数 1.689 .265 6.370 .000 .208 4.807
組合員平均扶養人数 －2.720 1.797 -1.514 .133 .961 1.041
新卒採用数 .037 .084 .440 .661 .620 1.614
交替制勤務者数 .010 .004 2.307 .023 .180 5.540







































































度数 範囲 最小値 最大値 合計 平均値 標準偏
差
分散 平均値
新卒採用数 465 318 0 318 2084 4.48 .918 19.790 391.655
中途採用数 466 109 0 109 1001 2.15 .406 8.763 76.784
定年退職者数 248 670 0 670 4067 16.40 3.583 56.428 3184.087
定年退職者比率 266 4.00 .00 4.00 59.77 0.2247 .01981 .32308 .104
定年後の就労希望者数 208 549 0 549 3165 15.22 3.450 49.763 2476.344
就労希望者比率 209 1.00 .00 1.00 181.50 0.8684 .01549 .22397 .050
関連企業での雇用者 83 71 0 71 208 2.51 .970 8.839 78.131
関連会社比率 200 1.00 .00 1.00 8.32 0.0416 .00960 .13581 .018
技能職数 355 12350 2 12352 116726 328.81 52.532 989.774 979651.880
技能職比率 244 1.00 .00 1.00 140.10 0.5742 .02437 .38067 .145
交替勤務者数 461 14011 －505 13506 68986 149.64 34.773 746.615 557433.912
交替者比率 385 1.04 －.04 1.00 130.04 0.3378 .01599 .31376 .098
資料出所：筆者作成
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